




Preliminary paper about ghosts of Chinese fishermen’s society in Taiwan and 
Fukken: focusing on “ho-hian-ti” become from animals
西　村　一　之
NISHIMURA Kazuyuki
［Abstract］  This paper is an anthropological study on the folk religion of Chinese society. A 
recognition of Chinese death is divided among gods, ghosts(“kui” in Fukkenese or Taiwanese) 
and ancestors. I did my anthropological fieldwork in east coast of Taiwan and coast of Fukken, 
China. This article is based on data of this fieldwork, especially focusing on a “kui” which be-
come from animals such as sharks or whales and so on. This paper pointed out that the existence 














































































































































































































































































写真 1　海を臨む好兄弟の祠（2017 年 3月） 写真 2　石獅市 S村の好兄弟である動物骨
（2017 年 3月）
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思い、古く荒れていたことに耐えられず、このため 32 艘の船からの寄付（各艘 100 元前後）








る。それも動物の骨が多くを占めている。これについて G 村の元漁師（70 歳代）によると、こ
の動物骨が拾い上げられるケースが近年増えているようである。
写真 3　崇武鎮の「頭目宮」（2017 年 3月） 写真 4　崇武鎮の「聚聖廟」（2017 年 3月）
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浮福建」」再探秘」（2017 年 5 月 15 日）を参照。
6） そもそも水死者をなぜ「頭目」と呼ぶのかは不明である。
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